














MULC and Elective Foreign Languages 
Education: My Memories
Tomoko FUJITA
This paper is based on my 28 years of professional experiences at Kanda 
University of International Studies. First, I note what gave me positive 
and strong impressions as a professor of French. Then, as the first 
director of MULC from 2008 to 2017, I argue that the educational 
reform of elective foreign languages, which had already taken place, 
promoted the creation of MULC and encouraged its development.
キーワード：　選択外国語、教育改革、マルクの創設
1.　はじめに
私は多言語コミュニケーションセンタ （ーMultilingual Communication 








































































































































































































それまでも学科・ 専攻がある 7 つの地域言語には CLI（Chinese 


















































































































 6） 選択外国語科目運営小委員会答申「学生の SACLA館使用状況に関するアン
ケート（英語／英語以外）」2004年 9月。
 7） マルクの創立とその後の活動については藤田（2011、2016）を参照。
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